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1 1ntravenous administratiGn Qf 2 gms a戯nGbenzyレpenicillin twice a day was used to protect posto－
 perative infection to 30 urological patients．
2 Preoperative and postoperative values of Ht， WBC， S－GOT， S－GPT， total protein， BUN and
 PSP were compared．
3 Twenty－one of 30 cases （70％） showed suMcient effects to protect postoperative infection
4 Side effects on bone marrow， 1iver and kidney were scarcely observed in our trial．
5 Drug eruption was observed in one of 30 cases．










































性 病    名 術    名 創治癒
Ht       WBC投与法i静注）
i9×回数x日数） 卿・剛・日田 preop 2日目7日目
左 腎 結 石
?腎 結 石
ｶ 腎 結 石
E 腎 結 石
H 腎 結 石
ｶ 腎 結 石
ｶ 腎 結 石
E腎孟腫瘍
ｶ腎孟腫瘍
n 蹄 鉄 腎
ｶ 腎 結 石
ﾊ腎孟結石
ｼ側尿管皮膚縷
ｼ 腎 結 石
l 腎 結 石
ｶ 水 腎 症
N  胱  癌




E尿管結石ｶ 腎 結 石
ｼ 水 腎 症
N 胱腫 瘍



































































































































































































































































び創よりの細菌培養をおこない，No． 12， No． 16， No．21，
No．28， No，30の5例は陽性，残りの4例は陰性であっ
た．培養された菌はKlebsiella 2例， E． coliユ例，


























21 25 1 27
3
4 1 18 1 20
5
6i 23 1 25
7 1 25 ： 20
8
91 20 ： 37
／0
111 18 1 20
121 25 1 20
13
14 ［ 5！ 1 30
15
16
17］ 30 1 46
18
191 20 1 25
20
21
22 1 15 1 16
23 1 90 i H5
24 1 36 1 30



































7．2i 18 1 21 1 16
7．61 16 1－17 t 12
7．2 1 18 i 19 ［ 17
7．3 1 16 1 20 F 13
6．2 1 15 1 31 F 15
8．1 1 20 1 18 1 15
7．61 10 1 18 1 10
6．8 1 17 ］ 18 1 20
6．O F 19 1 24 1 21
7．OI 14 L 15 i 14
7．2［ 17 1 19 ［ 11
6．8 i 27 1 30 1 ／4
7．OI 9 1 9 1 l1
7．41 19 1 18 1 16
7．3 1 92 1 90 1 37
8．5 1 38 L 23 1 20
7．61 35 1 14 1 19
7．21 14 ［ 20 1 13
7．4］ 15 1 21 1 14
6．61 12 1 18 1 11
6．21 13 1 20 1 15
7．2［ 21 1 21 F 2！
6．0 ［ 23 1 25 」 17
6．4 i 12 1 12 1 1！













75 1 20 1 70
55 i 20 1 50
70 1 25 1 70
65 1 35 i 70
70 1 35 1 70
70 1 25 1 75
70 1 25 L 70
45 1 25 1 50
60 ［ 20 1 60
70 L 25 L 80
50 1 15 i 60
75 1 35 1 75
50  25  フ0






















26 7．4 7．0 16 14 12 O 55
27 6．2 6．0 20 25 14 25 55
28 37 44 23 31 7．2 6．8 16 25 15 10 45 15 60
29 20 21 15 17 7．6 7．7 21 23 16 15 60 20 65











分 離  菌
   E． coli
   E． coli
   E． coli
   Klebsiella
unlenown gram negative
bacilli
   Klebsiella
   E． coli
  Pseudomonas
SM CP TC SA KM CL NB PB NA AB－PC CER CEX CB－PC CET GM
十卜 一 十十     十
” 十 十 一 十
十 十 →十   惜
刊一 一 十    十
ヨ十 十 刊一   ！十
甘 一 一   十
十什 一 惜 →一 惜















































































































        三品・ほか：
ものであった．
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